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中途終了型発話文「～と思って。」の引用部分とその使用文脈




This paper aims to identify the expressions that directly antecede the “to omotte” of “~to 
omotte.” suspended clauses and the contextual characteristics of its use. The analysis reveals that 
the expressions directly preceding “to omotte” can be divided into five categories in terms of the 
modality of the expressions. The analysis shows that unlike “~to omotte, ...” complex sentences, the 
expressions of “~to omotte.” tend to differ in the appearance of all types of expressions except for 
Type Ⅳ (“Expression of intention and will [explicit]”). In particular, compared to “~to omotte, ...”, 
it has a unique feature that the expression containing uncertainty elements (Type Ⅲ) was obsered 
frequently in “~to omotte.” Furthermore, in addition to the use and function of the “explanation of 
circumstances” observed in “~te.” suspended clauses, “~to omotte.” also has the use and function of 
expressing the speaker’s thoughts. Additionally, corresponding to the aforementioned expressions, 
it can be divided into five uses and functions: “Expression of request (Type Ⅰ)”, “Expression of 
judgment and attitude (TypeⅡ)”, “Expression of judgment containing uncertainty (Type Ⅲ)”, 
“Expression of intention and will (explicit) (Type Ⅳ)”, and “Expression of intention and will 
(implicit) (Type Ⅴ)”. Among these uses and functions, those of type II and type Ⅳ can also express 
“accusation” when used to evoke the thoughts of the interlocutor. Moreover, the observation of 
the following context of “~to omotte.” reveals that almost all “~to omotte.” Suspended Clauses are 
used in the same contexts, excluding the uses and functions of Type Ⅴ”. Of these contexts, one 
situation is when the speaker forecasts the high potential of a gap occurring with the interlocutor 
because of differing amounts of information; the other situation is when the speaker forecasts a 



























































































































































































































































































































































言 葉 均 衡 コ ー パ ス 通 常 版（BCCWJ-NT）』8（以下






本人の知らない日本語』（2010 年放送、全 12 話）、『結
婚しない』（2012 年放送、全 11 話）、『あぽやん～走
る国際空港』（2013 年放送、全 10 話）、『ディア・シ































ドラマ CEJC BCCWJ 合計 割合
Ⅰ
～てくれないか（な） 依　頼




















































意志・希望 3 0 7 10 1.21% 意志・希望の表明（非明示的）




















































ては、4 本のテレビドラマから 25 例、CEJC から 112






















Ⅰ 9 0.0109 6 0.0039 0.006 2.070 有意に異なる
Ⅱ 205 0.2482 764 0.4904 0.406 -11.456 有意に異なる
Ⅲ 460 0.5569 486 0.3119 0.397 11.633 有意に異なる
Ⅳ 142 0.1719 299 0.1919 0.185 -1.197 差がない
Ⅴ 10 0.0121 3 0.0019 0.005 3.212 有意に異なる




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 6　Shimotani and Endo（2014）では、収集した 81 例の「思って」文のうち、物語を語る連鎖において使われ
る「思って」は計 47 例であり、全体の 58％を占めるとしている。







 9　これらの 4 本のテレビドラマは、①現代日本社会を背景としたものであること、②現代日本語における共
通語が使用されていること、③発話場面の文脈や、発話者同士の人間関係などが明確であり、かつ豊富で
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14　判定水準については、有意水準を 5％とし、Z 検定統計量の絶対値が 1.960 より大きい場合に、「と思って」
の直前に現れる表現の出現比率が、中途文「～と思って。」と複文「～と思って、…。」において有意に異
なると判定できる。
15　3例のうち、残りの1例では、「実はさ、ちょっと相談に乗ってもらえないかと思って。社員旅行の幹事になっ
ちゃってさ…」という話し手の発話が見られる。ここでは、中途文「～と思って。」を用い、言いづらい
状況で自分の依頼を試みに相手に表明していると考えられる。相手がその依頼を受けるかについて、話し
手は心配しているが、この後続文脈では、意外なことに、相手は「もちろん！」とその依頼を受けている。
これも「相手が否定的な態度をとる可能性が高いと予想される時に使われやすい」という使用文脈の特徴
と一致している。
